















































































(a) a gentle man /曲ntlm釦n/












(1) a. girlfriend 名詞 ＋ 名詞
b. happy hour 形容詞 ＋ 名詞
c. swearword 動詞 ＋ 名詞
d. bittersweet 形容詞 ＋ 形容詞
e. nationwide 名詞 ＋ 形容詞
f. spoon-feed 名詞 ＋ 動詞
このようにいろいろな結合が見られる。Fromkin(1993:53-54)によると英語の結合の仕方は
ほぼ無制限であると言う。このほか動詞屈折を含む「動詞—ing 十名詞」の flying machine、「動





















(2) a. lighthouse （灯台）
b. lighthouse keeper （灯台守）
c. smoke extraction system （煤煙除去装置）
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d. smoke extraction system engineer （煤煙除去装置技師）








(3) a. sunrise 
b. blood pressure 
c. falling star 
d. can opener 













(4) a. time-killing （時間つぶし）
b. home coming （ホームカミング）










語は主要複合語 (primarycompound) とも呼ばれる。 (4a)~ (4e)が本論での分析対象と
する複合語である。





































(6) X + V-ing型複合名詞：
畑 coming（ホームカミング）
血 watching（バードウォッチング）




























次の 2つが考えられる。そしてそれに対応する具体例 (8) を付与すると以下のようになる。
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(9)主語： （8a)，（8b) 

















(11) sunrise, sunshine, sunset, moonrise 
ついでながら付言すると古形の -ing形にしろ -ing形を除去した語すべてが自然現象を意味
する語であるのは興味深い。上例の＿ing形を用いた実例をOEDから引く。
(12) a. The next morning, about.fil!ll.!:W.Ilg, his sight was restored.(1829) 
b. You are young, and, shall greet many a fil1Il11filllg.(1883) 
c. We had another glorious ~.(1815) 
またOEDonline* 1° にもこの関連例が見られる。
(13) a. A short interval between successive~ being favourable for late harvest 
work.(1927) 







(8c) < kill time, < make a decision, < watch a bird, < build a ship 








Roeper & Siegelは動詞由来の複合語について FirstSister Principle（第一姉妹原理）という理
論を導入し、動詞由来複合語に統語的制約を課している＊ 11
All verbal compounds are formed by incorporation of a word in first sister position of 
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(16)student teaching: the practice ofa student teacher 
(17) Student teaching of English is a requirement of al TESOL students. 
Q皿にも関連例が見られる。







(19) student teaching: AmE for teaching practice 







(20) a. ［比亨-arranging]by novices（初心者の生け花）
b. *［皿血-arranging]of flowers 
(21)a. ［加幽—reading] by student（学生の読書）




(17)'a. [student teaching] of English 














a.く場所＞訟辺泣coming（ホームカミング） ＜come home 
血 diving（スカイダイビング） ＜dive into sky 
b.く時＞辿旦皿-cleaning（春の大掃除） ＜clean in spring 







< write by hand 
< ride on a horse 
< box against a shadow 
< buy on impulse 
(24) V-er複合名詞
a.＜場所＞ clllircllgoer < go to church 
（礼拝に行く人）
匹 dweller（穴居人） < dwell in a cave 
b. く時＞~driver 
（休日ドライバー）
< drivee on Sunday 
night worker（夜間勤務者） ＜work at night 
C. ＜様態＞山卑且—smoker < smoke cigarettes continuously 
（チェーンスモーカー）













(25) S + Vi + place + manner + time 







































































































































a.場所：島育ち 座出し マンション暮らし 墓参り
b.様態：立立泳ぎ 上些降り 上之刈り 数つなぎ
c. 時 ：生塾回り 塾婦り ニ座漬け 送釣り

























主 声ロ口 主語 直接目的 間接目的 場所 様態 時 道具
日本語 ＋＋ ＋ +++ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 
(31a) (36) (31b) (38) (39a) (39b) (39c) (39d) 
(32a) (35) 
英語 +++ ＋ ＋ ＋ ＋ 































本稿は拙著 (1998)に対する畏友 川島 祝氏のコメントに端を発する。この論を進めるに
当たり氏より多くのご教示をいただいた。また氏の「日英語の複合語形成の比較」執筆中数回
にわたる個人的談話の中でも多くの有益な助言をいただいた。
1 新冨 (1991) pp.59-84 
2 新冨 (1992) pp. 71-94 
3 小西友七：「意味は複合語の基準になるか」 p.46
4 この基準が一般に流布しているが、もっと詳細な基準を求めることが可能であろうか。
5 Quirkはこれを adverbial+ deverbal noun (~ X walk in one's sleep) として捉えて
いる。 p.1572
6 長嶋善郎 (1997)p.213-231 
7 T.Mc紅 thur(1972) p.64 










15 川島 (2000)p.26 
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A Comparison between English and Japanese Verbal 
Compounds from the Viewpoint of the Head and Nonhead 
SHINTOMI Hideo 
The purpose of this paper is to reconfirm some problematic points of compounds. One 
of the most controversial issues is the fact that there are no decisive rules concerning the 
classification of lexical items as single words or syntactic phrases. The internal structure 
of compound words is descussed from the viewpoint of the head and nonhead argument in 
verbal compound words. 
A comparison of English and Japanese verbal compounds reveals that there are 
considerable correspondences between the two languages concerning the grammatical 
relationship between the head and the nonhead. In both languages, the relationships 
between the head and the nonhead are based overwhelmingly on the argumet Transitive 
verb + Object. A few examples with the argument Subject + Intransitive verb are found in 
Japanese, but none in English. 
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